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The purpose of this study is to predict recovery period of road embankment damaged by earthquake. Therefore, 
we used multiple statistical methods to analyze the damage data of seven earthquakes that suffered severe damage 
to the road embankment, constructed restoration prediction models and compared the accuracy of the model. As 
a result, it is found that extended quantification theory type 1 with box-cox transformation perform best for 
predicting the recovery period of the damaged road embankment. In addition, we used logistic regression analysis 
to construct a logit model for estimating the restoration probability within 72 hours, and have shown that the 
accuracy of the constructed logit model is 78%. 




























速道路の復旧日数をもとに，多重ロジスティック回帰分析    
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χ2
n(k-1) 









① 4 車線崩壊 
復旧期間：6.5 日 






































































Y = -1.15X11 -0.05X12 +1.06X13 +1.10X14 -2.25X21 -1.05X22 
+1.01X23 -0.02X31 +0.01X32 -0.12X41 +0.06X42 -1.10X51 
















響        表-1  説明変数間の相関 
 
 
表-2  説明変数のカテゴリーデータ化 
 
 













      



















0.281 0.116 0.121 －
0.285 0.136 0.690 0.340 －
0.412 0.147 0.416 0.456 0.163 －
0.131 0.131 0.223 0.365 0.309 0.140 －
交通量
交通量








盛土高さ 被害範囲 地形 道路種類 被害形態 交通量(台/日)
1 ~5m 路肩部 平坦 高速道路 未崩壊 20,000~
2 5m~10m 1車線 傾斜 国道 崩壊 4,000~20,000
3 10m~15m 2車線以上 ~4,000
4 15m~
偏回帰係数 n 加重平均 カテゴリースコア p値
5m未満 -2.25 36 -1.15 0.026*
5m-10m未満 -1.15 35 -0.05 0.169
10m-15m未満 -0.03 16 1.06 0.902
15m以上 0.00 24 1.10
路肩部 -3.26 6 -2.25 0.016*
1車線 -2.07 45 -1.05 0.001**
2車線以上 0.00 60 1.01
平坦 -0.03 40 -0.02 0.953
傾斜 0.00 71 0.01
高速道路 -0.17 36 -0.12 0.610
国道 0.00 75 0.06
未崩壊 -2.44 61 -1.10 0.001**
崩壊 0.00 50 1.34
20,000~ -0.90 30 -0.31 0.333
4,000~20,000 -0.68 57 -0.09 0.385



















































































































































直線変換 分数変換 ルート変換 対数変換
○ ○ ○ ○ ○ 51.9% 53.9% 52.2% 52.9%
○ ○ ○ ○ 51.4% 52.2% 51.4% 51.9%
○ ○ ○ ○ 52.2% 53.8% 52.6% 53.5%
○ ○ ○ ○ 51.9% 53.9% 52.3% 52.6%
















偏回帰係数 n 加重平均カテゴリースコア p値
0.70 0.090
4.30 0.033*
路肩部 -3.54 6 -2.55 0.005**
1車線 -1.96 45 -0.97 0.001***
2車線以上 0.00 60 0.98
未崩壊 -2.80 61 -1.26 0.000***






直線変換 分数変換 ルート変換 対数変換
盛土高さ 0.36 0.39 0.40 0.43
























































































  （λ≠0）          (4) 
 
























































































μ = 4.59    σ = 3.50



























































直線変換 分数変換 ルート変換 対数変換
○ ○ ○ ○ ○ 50.8% 52.5% 51.7% 54.0%
○ ○ ○ ○ 50.1% 48.6% 50.5% 50.7%
○ ○ ○ ○ 51.1% 52.6% 52.1% 54.5%
○ ○ ○ ○ 50.8% 52.5% 51.6% 53.0%




































偏回帰係数 n 加重平均カテゴリースコア p値
0.31 0.028*
-0.29 0.006**
路肩部 -1.24 6 -0.89 0.005**
1車線 -0.68 45 -0.34 0.000***
2車線以上 0.00 60 0.34
未崩壊 -1.10 61 -0.50 0.000***






表-10  式(8)による復旧期間と実復旧期間との誤差 
2 0 0 2 0 0 0 0
3 1 1 1 0 0 1 0
5 7 1 6 3 1 4 0
5 7 6 5 2 6 3 2
－ 0 4 0 2 0 0 4
－ － 0 0 1 4 1 3























































S = 0.31{ln(X)-1.83}-0.29{ln(Z)-3.34}-0.89X21 















































































盛土高さ 交通量 被害範囲 地形 道路の種類 被害形態
H F R G M C
-0.1652 0.0201 -1.6915 -1.0151 1.4138
0.0013 ** 0.0299 * <0.001 *** 0.0937 0.0344 *
-0.1278 0.0185 -2.3024 -2.3959 2.2301



























































































































復旧済み 35 13 48 感度 72.9%
未復旧 12 51 63 特異度 81.0%
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